





Full-scale fire experiment using the old living hut built in 1969 at Syowa Station,
Antarctica and application of micro-fog fire extinguishing equipment
Hiroaki Suzuki1, Hiroshi Sato2 and Hiromi Mitsuhashi3
Abstract: Some buildings have been brought back from Syowa Station in Antarc-
tica after 30 years of use. One was used to investigate the combustion properties of the
fire retarded plywood which was used in the walls. Full-scale fire behavior/extinguish-
ing tests were carried out using the compartment and a mockup lounge model for the
study of application of water mist extinguishing equipment. A three-layer glazed win-
dow is effective to delay the time required for the glazing to be penetrated. The prop-
erties of the fire rated plywood have been kept without deterioration for 30 years.
Application of water mist extinguishing equipment has turned out to be effective. The
burning/extinguishing tests using the mockup full-scale compartment have shown that
0.36 l/min·m3 of water supply to the water mist equipment is sufficient for effective
extinguishing. Water mist is suggested as a chemical fire extinguishing agent for use
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年) の試験法による “難燃材料” としての防火性能の有無の評価に留める事とした (鈴木，









第 10居住棟に用いられた合板パネルの屋内面から 3体，屋外側面から 3体ずつ，22×




発熱性・発煙性から見た難燃性能は現行 (1998 年) の基準値をクリアする値を示しており，
防火性能は良好に保持されていることが判明した (鈴木，1983)．
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表 1 難燃合板の表面試験結果 (試験方法 建設省告示 表面試験)







合板で形成されている．個室は 2350× 1840× (H) 2400 mmの大きさで，外気側に閉鎖式の









軟質繊維板 60× 60× 18 mmに n-ヘプタン 100 mlを含浸させて着火源とし，個室内のベッ





Fig. 1. Dimensions of the compartment and measuring points for tempera-













下 (窒息) 傾向を示した．点火後 6分以降は，天井の温度と床上 1200 mmの温度が，ほぼ同じ
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図 2 室内温度
Fig. 2. Temperature changes for open and closed doors.
図 4 室内のガス濃度
























































ウンジを想定し，4000× 3000× (H) 2400 mmの大きさで，約 28 m3の部屋で行った．壁及び
天井はケイ酸カルシウム板にて形成し，観測窓とドアで構成されている．ドアは，アルミ製
800× 1800 mmのものを取り付けた．






















Fig. 6. Ceiling temperatures in the compartment, and the mockup
model during the experiment.
図 7 ラウンジモデル実験における酸素濃度
Fig. 7. Oxygen concentration changes during tests


















S 字型曲線の直線部分の傾きの値 (°C/s) をとって放水量との関係をプロットすると図 8が得
られる．同様に，ドアを閉じた時の実験値を図 8に加えた．図 8中のプロットを近似的に曲
線で結んだ時，この曲線が横軸に対して平行とみなせる部分では放水量の少ない値で消火が
可能であることを意味している．従って，当該ラウンジの容積空間 (約 28 m3) では，
0.36 l/min·m3 程度で十分な消火効果があることが確認された．ソファの表面燃焼面積はドア
の開閉による影響は大差なく，約 9100 cm2 (56.9%の燃焼) でほぼ同じであったが，焼失重量
鈴木弘昭・佐藤　寛・三橋博巳540
図 8 火源付近温度の傾きと放水量の関係
Fig. 8. Temperature change rates during releasing mist vs. supplied water.
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